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  Single case of一 primary epididymal leiomyoma is presented． The patient was a 53－year－old man
whose chief complaint was pollakisuria and terminal miction pain． A painless mass of the thumb tip
size was accidentally palpated at the tail of the left epididymis． Left epididymectomy including the
mass was performed． The mass was solid， 22×15×13 mm in size， 7．2g in weight and thin red in
color． The excised section was grey－yellow． The mass was covered with white capsule． Histo－
logically， the diagnosis was primary epididymal leiomyorna． Postoperative course was uneventful and
the patient is doing well now without recurrence．
  The case was the 38th report of primary epididymal leiomyoma in Japan． A discussion was








































  Fig． 3．
HE染色，強拡大
   Fig． 4．
Van Gieson染色，強拡大
446 泌尿紀要27巻 4号 1981年
104／mm3，出血時間4分，凝固時間9分30秒．臨床化学
検査；血清総蛋白7．5g／d1， GOT 17U， GPT ’24 U，
BUN 18 mg／dl，血清クレアチニン0．9 mg／dl， Na
142 mEqfL， K 4．7 mEq／L， Cl lO3 mEq／L血清学的































 Table 1． 145 cases of primary epididymal
      tumor in Japan



















































































No．驚 報告ﾒ 年齢 患側 部位 主  訴 受診まてﾌ期間 術前診断 術  式 大きさ （mm）
3019ア6廣野 48 左 尾部． 陰嚢内腫瘤 7年 腫 瘍 腫瘤摘出 10×9×9
31 19ア6廣野 38 左 尾部 陰嚢内腫瘤 2ケ月 腫瘍 腫瘤摘出 10×8×7
および副睾丸切
8 除術
3219ア9石井 50 左 尾部 無痛性硬結 3 年 結 核 左副睾丸摘除 直径 9mm
331979石井 39 左 尾部 陰嚢内腫瘤 10ケ月 副睾丸炎 左副睾丸摘除 小豆大
3419ア9石井 64 左 尾部 陰嚢内腫瘤 5 年 腫 瘍 左副睾丸摘除 直径 55m1
3519ア9 9F川 64 右 尾部 左陰嚢内容腫大 2年8ケ月左陰嚢水腫 右副睾丸摘除 小豆大
（右に関しては 右副睾丸腫
訴えなし1 瘍
1α361979小原 39 左 全体 陰嚢内腫瘤 不 明 睾丸腫瘍 左高位除睾術 手超大
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  Table 4．
Affected side












location number ef total cases frequency （％）
Table 3．
Age distributien



















































































































    Table 7．
Pre－operative diagnosis
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